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Imam Ali (AS) is the door to the science of Prophet Mohammad (PBUH) and the most outstanding student of his school 
of revelation. After the Prophet (PBUH), no one is superior to him in terms of virtuosity and perfection. The Messenger 
of God (Peace be upon him and his household), described him by saying, "Whatever I see, you also see, and whatever I 
hear, you also hear. The only difference is that you are not a prophet"(1). 
The words of Ali (AS) provide responses to many questions raised by humans, some of which have been gathered in 
Nahj al-Balagha. The teachings of Nahjal-Balagha are congruent with human nature, conscience, and emotions, and are 
unique in various dimensions of divine thoughts in terms of world view, enriching human, ethics, politics, etc. After the 
Holy Quran, there is no other book equal to Nahj al-Balagha in explaining various aspects of valuable knowledge and 
ethics as well as other aspects of human life and spiritual impact. As a matter of fact, Nahj al-Balagha is the 
interpretation of the word of God.  
The issues relating to health in Nahj al-Balagha are sometimes in the form of brief scientific points, sometimes a 
description of scientific wonders, and in some cases, an attempt to show scientific miracles, each of which can provide 
researchers with new areas of research; such as Alavi hadith: Man is a better confidant of himself than any other 
person… He who talks a lot tells nonsense; and he who thinks is sighted. Be with good people to be included among 
them and avoid bad people to be excluded from them. Food obtained from religiously forbidden methods is a bad food; 
and oppressing a powerless person is the worst oppression(2). Furthermore, in many words of the Imam, the following 
concepts have been discussed: grudge, sedition, voracity, usury, fraud, being materialistic, following passion, and all 
types of oppression.  
Since there is a mutual interaction between a healthy person and a healthy society, Imam Ali (AS) led both people 
and society towards spiritual and mental health. On the one hand, human growth and development and his achieving all 
indeces of health are dependent on healthy social and family foundations. Thus, topics discussed in Nahj al-Balagha 
attempt at introducing the healthy human and society and strategies to be immune from injuries. An example of a 
healthy society is the City of the Prophet [Medina]; a city led by ethics, sacrifice, justice, unity, kindness, and health, in 
which most people have been far away from ethical, mental and spiritual injuries. 
On this basis, with the aim of enriching humans through a pure life, Imam Ali (AS) extends the concept of health in 
the areas of body, soul, mind, individual, society, economy, management, politics, this world and the hereafter. He 
believed that various dimensions of health are intertwined and mutually interactive, and that a healthy heart and mind, 
belief in the hidden world and inculcation of human ethics impact individual and social health. 
In describing a human with a spiritual health, he tells us about one of his faithful brothers, “I had a brother in the 
past. We were brothers on the path to reach God. He viewed the world as very small, for which I highly admired him. 
He was not controlled by voracity; thus, he never wished for what he couldn’t find, and he didn’t frequently use what he 
would find. Most often, he was silent during the day, and when he talked, other speakers were amazed, quenching the 
thirst of questioners. He was modest and others looked at him as if he was disabled. However, while working, he was as 
powerful as a lion in the jungle and a snake in the desert. He never complained to the judge, never brought any excuses, 
never censured anyone who had excuses, and listened to his excuses. He would never complain about his pain unless he 
was recovered. He would speak of what he has done and never speak of what he hasn’t. If anyone argued with him, he 
used to keep silent, and if they won in speech, he was never defeated in silence. He was a more voracious listener than a 
speaker. When he was in a predicament, he used to see which way is closer to human passion and desire, and then, he 
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غري  اعليهّل  قّمة فضائلو وكمالو وحي يرقی إلیوليس يف مقدرة شخص أن  وأبرز تلميذ يف مدرسة الوحي، زلّمد)ص(باب علم النيّب  ىو إّن اإلمام عليًّا)ع(     
 (.1)«يبي نَ بِ  تَ سْ لَ  كَ أن  ى إل  ا أرَ ى مَ رَ تَ وَ  عُ ا أسَْ مَ  عُ مَ سْ تَ  كَ إن »اهلل عليو وآلو وسّلم( يف وصفو: رسول اهلل )صّلیالنيّب)ص(. قال 
البالغة موافقة مع الفطرة، والعقل، وعواطف البالغة. إّن تعاليم هنجهنجيف منها  اإلنسانّية اّليت ُجُِع قسمٌ واب لكثري من األسئلة ج)ع( كالم اإلمام عليّ 
-نظري لنهج ة، واإلنسانّية، واألخالق، والسياسة وغريىا. لكما ىي رلموعة فريدة يف األبعاد ادلختلفة من ادلعارف اإلذلّية من حيث اإليدئولوجيّ ،ضمريهاإلنسان و 
البالغة، يف احلقيقة، مفّسر لکالم هنج البالغة بعد القرآن، يف تبينی ادلعارف القّيمة واألخالقّية ادلختلفة واألبعاد األخرى حلياة اإلنسان والفاعلّية ادلعنويّة، وىو أيْ 
 اهلل.
ها تريد أن تبّين ،ى تريد أن تبنّی األعاجيب العلمّية و يف بعض األحيانالبالغة تريد أن تبنّی اإلعجازات العلمّية أحيانًا، وأحيانًا أخر يف هنج سالمةإّن أحباث ال
َواَْلَمْرُء َأْحَفُظ ِلِسرِِّه.. َمْن » بشكل اإلشارات العلمّية العابرة اّليت ميكن لكّل منها فتح اجملالت اجلديدة للبحث أمام الباحثنی؛ كهذا احلديث العلوّي اّلذي يقول:
ُهْم بِْئَس اَلط َعامُ َأْكثَ َر أَْىَجَر َومَ  رْيِ َتُكْن ِمن ُْهْم َوبَاِيْن أَْىَل اَلش رِّ َتِِبْ َعن ْ  كما قال أيًضا كلمات(.2)«َاحلَْرَاُم َوظُْلُم اَلض ِعيِف أَْفَحُش اَلظُّْلمِ  ْن تَ َفك َر أَْبَصَر قَارِْن أَْىَل َاخلَْ
 ، والحتيال، والتعّل  بالدنيا، واتّباع ىوى النفس، وأنواع الظلم.احلقد، والنفاق، والشراىة، وأكل احلرامكثرية يف   وأقوال
الفكريّة وادلعنويّة،  ومبا أّن اإلنسان السليم واجملتمع السليم، يؤثّر بعضهما يف البعض الآلخر، فشخص كاإلمام علّي)ع(، يقود اجملتمع واإلنسان إىل الصّحة
والعائلّي السليم. فلذا، ىدف أحباث  يّ ادلفرش الجتماع كونرىنی ل ،و والوصول إىل مؤّشرات الصّحة كّلهاىذا من جانب، ومن جانب آخر، منّو اإلنسان ورقيّ 
يف قيادتو األخالق،  البالغة حتديد اإلنسان واجملتمع السليم وحلول الوقاية والصيانة من الصدمات، اجملتمع اّلذي منوذجو البارز مدينة النيّب، اّلذي ميوجهنج
 وأكثر أشخاصو بعيدون عن الصدمات األخالقّية، والفکريّة وادلعنويّة. عافيةوالعدل، والحّتاد، والعطف والواإليثار، 
، ةديريّ وادلقتصاد، والتمع، واجملفرد، وال والنفس،روح، والسم، سعة الصّحة يف رلالت اجل )ع(يّ مام علإلاعلى ىذا، وهبدف صنع اإلنسان السليم، يطرح ف
بعضها يف البعض، كما يعتقد على تأثري دور صّحة القلب  ارً متشابكة ومؤثّ  ةللسالم ةختلفادلد ابعاأل يعتربو  وىي يف رىن احلياة النقّية ةخر اآلدنيا و الو  ةسياسوال
 تمع.جملفرد واال يف سالمة ةنسانيّ إلخالق األ  باتخلّ الو  اإلميان بعامل الغيبو والنفس 
نْ َيا يف َعْيِنِو وََكاَن َن ِل ِفيَما َمَضى َأٌخ يف الل ِو وََكاَن يُ عْ كا»:مؤمنوصف  قال يف ة ادلعنويّة،سالموأيًضا يف تبينی اإلنسان الذي يتمّتع بال ِظُمُو يف َعْيِِن ِصَغُر الدُّ
فَِإْن  اُمْسَتْضَعفً  افَِإْن قَاَل َبذ  اْلَقائِِلنَی َونَ َقَع َغِليَل الس ائِِلنَی وََكاَن َضِعيفً  اِمْن ُسْلطَاِن َبْطِنِو َفال َيْشَتِهي َما ل َيَُِد َول ُيْكِثُر ِإَذا َوَجَد وََكاَن َأْكثَ َر َدْىرِِه َصاِمتً  اَخارِجً 
ِإل   اِمْثِلِو َحَّت  َيْسَمَع اْعِتَذاَرُه وََكاَن ل َيْشُكو َوَجعً َعَلى َما َيَُِد اْلُعْذَر يف  اوََكاَن ل يَ ُلوُم َأَحدً  اَجاَء اجلِْدُّ فَ ُهَو لَْيُث َغاٍب َوِصلُّ َواٍد ل يُْدِل حِبُج ٍة َحَّت  يَْأِتَ قَاِضيً 
َعَلى َأْن يَ َتَكل َم وََكاَن إَذا َلى السُُّكوِت وََكاَن َعَلى َما َيْسَمُع َأْحَرَص ِمْنُو ِعْنَد بُ ْرئِِو وََكاَن يَ ُقوُل َما يَ ْفَعُل َول يَ ُقوُل َما ل يَ ْفَعُل وََكاَن إَذا ُغِلَب َعَلى اْلَكالِم مَلْ يُ ْغَلْب عَ 
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 ٍ فضبیل یللِ ثز پزٍاس تَاىاست ٍ پس اس پیبهجز)ظ( کسی را  تزیي ضبگزد هکتت ٍحی ثزخستٍِ  حضزت هحوذ)ظ(اهبم علی)ع(، ثبة علن 
 ،ضٌَم چِ را هي هی ثیٌی ٍ آى تَ هی ،ثیٌن چِ را هي هی آى»: ُ استفزهَداٍ  ٍغف درخذا)غلی اهلل علیِ ٍ آلِ(  رسَل. ًیست کوبالتص
  .(9)«کِ تَ پیبهجز ًیستی ضٌَی خش آى هیتَ 
-ّبی ًْحالجالغِ گزدآٍری ضذُ است. آهَسًُْحّب در ّبی ثطز است کِ ثخطی اس آىسخٌبى علی)ع( پبسخگَی ثسیبری اس سئَال
 اخالق، سبسی،اًسبى ثیٌی،خْبى ًظز اس الْی، هعبرف هختلف ثُعذّبی در است ٍ اًسبًی عَاطف ٍخذاى ٍ عمل، فطزت، آٍا ثبّن الجالغِ
 ّبی سًذگی اًسبىٍ دیگز خٌجِاخاللی  ارسضی، گًَبگَى هعبرف در تجییي کتبثی لزآى، اس است. پس ًظیزکن ییٍ غیزُ هدوَعِ سیبست
 ًٍذ است.کالم خذا یزتفس الجالغِ،ًیست ٍ در حمیمت، ًْح الجالغِ ًْح ّوتبی هعٌَی، اثزگذاریِ ٍ
ّبی علوی ٍ در هَاردی در پی ًطبى  ّبی علویِ گذرا، گبّی ثیبى ضگفتیالجالغِ گبّی ثِ غَرت اضبرُهجبحث سالهت در کتبة ًْح
 ّبی خذیذ تحمیك را ثِ رٍی پژٍّطگزاى ثگطبیذ؛ هبًٌذ حذیث علَی: اًسبى،تَاًذ عزغِکِ ّز یک هیدادى اعدبسّبی علوی است 
. ثب ًیکبى ثٌطیي تب اس آًبى ثِ ب استثیٌ ،ًذیطذبٍ آى کِ ثی ؛استا سزیبٍُ ،ز گَیذآى کِ پُ... ثْتز اس ّز کس ًگْجبى راس خَیص است
تزیي ستن ٍ ستن ثز ًبتَاى سضت ؛دست ضَدثذ خَراکى است کِ اس حزام ثِ .در ًیبیى حسبة آیى ٍ اس ثذاى ثپزّیش تب در ضوبر ایطبى
خَاری، ضیبدی، دلجستگی ثِ دًیب، پیزٍی اس ثبرگی، حزامی کیٌِ، ًفبق، ضکنّبی اهبم درثبرُّوچٌیي در ثسیبری اس فزهَدُ .(2)َدثُ
 ّب سخي گفتِ ضذُ است.َّای ًفس ٍ اًَاع ظلن
-ّب را ثِی سبلن، تأثیز دٍ سَیِ ثز یکذیگز دارًذ، ضخػیتی هبًٌذ حضزت علی)ع(، خبهعِ ٍ اًسبىخب کِ اًسبىِ سبلن ٍ خبهعِاس آى
ّبی سالهت، در گزٍ ٍخَد ی ضبخعیی، رضذ ٍ ثبلٌذگی اًسبى ٍ رسیذى ثِ ّوِکٌذ. اس سَسَی سالهت فکزی ٍ هعٌَی رّجزی هی
ی سبلن ٍ راّکبرّبی هػًَیت اس الجالغِ درغذد هعزفی اًسبى ٍ خبهعِرٍی، هجبحث ًْحثستز اختوبعی ٍ خبًَادگی سبلن است. اس ایي
الق، ایثبر، عذالت، ٍحذت، هْزثبًی ٍ سالهتی در رّجزی الٌجی است؛ ضْزی کِ اخی سبلن، هذیٌِّب است، کِ هػذاق ثبرس خبهعِآسیت
 دٍر ثَدًذ.ّبی اخاللی، فکزی ٍ هعٌَی ثِتز افزاد آى، اس آسیتسًذ ٍ ثیصآى هَج هی
ی خسن، رٍح، رٍاى، فزد، اختوبع، ی سالهت را در حیطِسبسی در گزٍ حیبت طیجِ، گستزُاسبس، اهبم علی)ع( ثب ّذف اًسبى ثز ایي
داًذ ٍ ًمص ّن پیَستِ ٍ هؤثز در یکذیگز هیکٌذ ٍ ثُعذّبی هختلف سالهت را ثِهذیزیت، سیبست ٍ دًیب ٍ آخزت هطزح هی التػبد،
 داًذ. سالهت للت ٍ رٍاى ٍ ثبٍر ثِ عبلَن غیت ٍ تخلك ثِ اخالق اًسبًی را در سالهت فزد ٍ اختوبع اثزگذار هی
در گذضتِ هزا »فزهبیذ: هی خَد یوبًیاس ثزادراى ا یکیدر ٍغف حبل  ،خَردار استثز  یکِ اس سالهت هعٌَ یاًسبً ییيدر تج یطبىا
یى ًذاضت؛  داضت ٍ ضکن ثز اٍ سلطِ اش، ٍى را در چطن هي ثشرگ هى ًوَد. کَچکی دًیب در دیذُ ثزادرى ثَد کِ در راُ خذا ثزادرین هى
گفت،  هبًذ ٍ اگز سخي هى تز رٍسّبیص را خبهَش هىثزد. ثیص بر ًوىیبفت، فزاٍاى ثِ ک کزد ٍ آًچِ را هى یبفت، آرسٍ ًوى پس آًچِ ًوى
ّب ًبتَاى؛ ٍ ثِ ٌّگبم کبر چَى ضیز ثیطِ ٍ هبر  ًطبًذ. افتبدُ ثَد ٍ در دیذُ هبًذ ٍ تطٌگى پزسٌذگبى را فزٍ هى گَیٌذگبى را اس سخي هى
ضٌَد. اس درد ضکَُ  ًوَد، تب عذرش را هى زسًص ًوىآٍرد ٍ کسى را کِ عذرى داضت، س رفت، حدّت ًوى ثیبثبى. تب ًشد لبضى ًوى
کزدًذ،  گطَد. اگز ثب اٍ خذال هى کزد دّبى ًوى گفت ٍ ثذاًچِ ًوى کزد، هى گبُ کِ ثْجَد یبفتِ ثَد. آًچِ را هىًوَد هگز آى ًوى
تز ثَد تب آًچِ گَیذ؛ ٍ ضٌیذ، حزیع گزدیذ. ثز آًچِ هى ضذًذ، در خبهَضى هغلَة ًوى گشیذ ٍ اگز در گفتبر ثز اٍ پیزٍس هى خبهَضى هى
تز است تب راُ هخبلف آى را پَیذ. ثز ضوب ثبد چٌیي ًگزیست کِ کذام ثِ خَاّص ًفس ًشدیک آهذ، هى گبّى کِ اٍ را دٍ کبر پیص هى
 .(3)«ّب را یبفتي ٍ در ثِ دست آٍردًص ثز یکذیگز پیطى گزفتيخػلت
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